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The blood and lymph circulation of the traumatic swelling which was made巴xperimentally
on limbs of the rabbits, was measured using a m巴thodof radio-isotope cl巴arancewith '.'¥al ia1 and 
Au198 colloid. The circulation of the traumatic swelling decreased more than that of the control 
limbs around 48 hours after trauma, then increased gradually and got normal at 6-7 days after 
trauma. 
The course of the traumatic swelling is closely related with the blood and lymph circulation 
at the region where the swelling is present. The mechanism of edema and other factors inducing 
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No. I B伽 e 6H 12H lD 2D 3D 4D 5D 6D 7D 8D 9D lOD 
1 68 90 94 92 76 74 72 72 68 68 
2 62 78 78 82 76 72 74 66 64 62 
3 56 80 88 86 80 76 72 66 62 60 56 
4 72 80 82 84 78 78 74 74 72 
5 60 76 80 76 78 72 66 64 60 
6 60 70 74 74 74 68 64 62 62 62 60 
7 64 84 86 90 86 80 74 70 74 68 68 68 64 
8 70 90 96 100 92 90 86 84 84 80 74 74 70 
9 64 72 76 80 82 70 66 66 66 64 
10 58 86 96 92 88 82 76 70 70 68 64 62 58 
Mean 1 64.4 83.2 84.2 73.8 69.8 65. 1 64.0 
80.4 85.8 77.8 71. 0 66.8 65.0 
SD 5.24 8.28 6.00 6. 14 6.49 5. 15 5.00 
8.88 8. 24 6.14 5.98 5.90 7. 75 
SE 1. 66 2.62 1. 90 1. 94 2.05 1. 95 3.46 
3.97 2.61 1. 94 1. 89 1. 87 3.87 
一一←一一一一一
7.33 10. 7 5.39 4.41 2.36 
4.27 8.51 6.43 4.62 2.08 1. 79 
p く0.01 <0.01 <0.01 く0.01 >O. 05 
0.05 く0.01 <0. 01 く0.01 >0. 05 >0. 05 
* I *I * I * i *I * : *I材 jNs1Ns!Ns'


































































質を皮膚の厚さにより， endomorphy(thickess), meso・ 














































































その結果墨汁注入後は平均して健側 1.0×1. 5 cm, 
患側 1.0×1. 5 cmの楕円形を呈し， 2時間後には健側



































RISA O.OZml 注入後 1時間
Lineaト＇cintiScanning 
外傷後10時間



























































0. 02ml注入（0.5 μC) 457 507 460 458 静安健常健側
RISA 
（注入部位｜膝溜部｜骨盤部
473 492 475 462 静安外傷患側850 17,600 倶1健
294 







患側庖450 23, 780 
単位 c.p.m 




の 0.02 ml (5～lOμC）を外傷家兎の健側，患側の下
腿前面の皮下組織に注入した．なお主として RISA
を用いている．注入された Isotopeより放射される y







































96. 15% i 96.25% 
88.05 I 88. 75 

















































































































































































(1 ml) I (1 ml) Iリンパ節 1一｜二:-r.孟：－！~ム，－ I －：~，：
」一一一一－＇一一一一一一」一一一一一一一


















d 実験4：外傷家兎ICNor-adrenalin 0. 3 r/khを
動脈内投与及び 0.02 ml中に 0.5 rを含有するように
混合調製した Nal山溶液を注入した．いずれも著明





R C Constant 
健1P.IJ＝患側キO
? ?? ??
































e 実験5・すでに強く緊縛すれば， R C Constant こまれておらず， Stone& Miller山との実験結果と合
は零に近くなることは実験3であきらかとなっており， わせて， リンパによって排除する量は Nal131R-Cに
注入された Nal131は殆んど脈管内へ移行しない．そ 鋭敏に反映しているとは考えられない（実験1,2 ).
乙で外傷家兎を用いてその大腿を強く緊縛し， Nal1'1 しかし Nal1'1の組織内における物理的拡散は外傷性
R ぐ Constantが零であることを確認した後，注入10 腫脹時にはややその拡散率に増加を示している（実験
分後の areascinti-scanningを行なった その結果図 5）が Nal 1a1 R C Constantは機械的血流遮断（実
12の如く健側 2.5×3.5cm，患側 2.5×4.5 cmの拡が 験3）及び薬物の影響（実験4）にて著明な変化を示
りを認めており，やや患側に拡散率の拡がりを認めて している．

































































































R-CIConstant ． ． 
0.2 ． ． 
0.15 
． ． +SD 
正常値
0 .125 
π1ean ． ．ー 
0.1 ． ． ． -SD ． ． 
0.05 －・． 
1日 2 3 4 5 6 7 日数





























































































































流の循環動態を観察するため， Nal131, RISA, Au19s 
Colloidの 0.2mlを腫脹部皮下組織に注入し， Scinti-
llation Counter lと導き， RadiationClearance法を行
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